














































































A: hel,lo I' can I ,help you 1
















































(Owen 1983: 33) 
OwenはAの発話‘Hello’に「挨拶（greeting)Jの機能があり，それに続く発





ある。しかし， Bの発話についての分析を見ると， Owenはこれを＇ Oh,hello' 
（「挨拶」）と εyes.＇の二つにしか分類していなし、。ここでなぜ発話‘ Oh,hello' 







(We then realized that moves too can have a structure and so we needed 









さい単位（冶 unitsmaller than utterance’1992:3）」である。ここでの「発話
(utterance) Jは「発話は他の誰かが話し始めるまでに，一人の発話者が話す
全てと定義されている（＇ utterancewas defined as everything said by one speaker 
before another began to speak’1992:2)J と定義されている。つまり， Coulthard
は「ムーヴJを「ターンJよりも小さな単位であると考えているのである。







(Turn-taking is used for the ordering of moves in games, for allocating 
political ofice, for regulating trafic at interactions, for serving customers 
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at business establishments, and for talking in interviews, meetings, 












T: Can you tel me why do you eat al that food? Yes. 
P: To keep you strong. 
T: To keep you strong. Yes. To keep you strong. Why do you want 










T: What about this one? This I think is a super one. 
Isobel, can you think what it means? 
P: Does it mean there’s been an accident further along the road? 




の「アクト」‘Isobel,can you think what it means？’を見てみると，これは＇ Isobel'






T: What's the next one mean? おudon 'tsee that one around here. Miri. 
P: Danger falling rocks. 
T: Danger falling rocks. (Tsui 1993: 79) 7l 
（これは教師（T）と生徒（P）の二人の会話である）
ここでも Tsuiは最初の教師の発話が二つの「アクトjで構成されている
一つの「ムーヴ」と考えている。 Tsuiは，教師の発話＇ What’sthe next one 
me皿？’が「Blき出し（elicitation）」， ‘You don’t see that one around here. Miri.' 
が「教示（informative）」の機能を果たすと述べている。つまり，‘Miri.’に「呼

















































































ト」（Ellis1997, Yule 1996）を用いて行う。それは「発話行為（以下 LA:
locutionary act）」，「発話内行為（以下 IA: illocutionary act）」，「発話媒介行為
（以下 PA: perlocutionary act) Jの三つである。これらの「アクトJについて






発話された言語形式の意味とは必ずしも一致しない。例えば， 'I'vejust made 






























A: I think Eh .hiking, hiking is the suitable one. Eh… 
Hiking is not expensive and when we're hiking, we can…we can see 
the wild life and the natural environment. What is your opinion, B? 
B: I’m not really sure that I'd go along with C's suggestion because it 
could only involve a few students, not the whole school. 
A: Can you clari今yourpoint? I don’t get your point. 
(seeking clarification) 
B: I think it is not easily to attract more students to join it. 
( clarifjing oneself) 
A: So you don’t agree. (checking understanding) 
B: No, I don’t …I think swimming is the best ac山itywe should choice 
because it can attract more student to join it and it is not too expensive 
for we to…for we to book swimming pool. Do you agree, C? 
C: I agree with you up to a point because swimming is really a very good 
sport. But booking a swimming pool is really very expensive. 
A：ζI don’t really understand what you mean’‘Good sport’． 
(seeking clarification) 
C: Oh! It is healthy and can keep fit. (clar捗ingoneself') 
D: I also disagree with B’s idea. I think swimming is Eh… 
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swimming which only limited in summer. 
A: Limited? 
D: Limited! Limited in summer, in summer only. And I think some of 
the money can spend on the u.rh… 
A: On what? (seeking clar~戸cation)
D: For example the volleyball and basketball Eh… 
badminton, something like that. Because it’s common to student. 





この引用で注目したいのは， Aの発話‘Canyou clarify your point? I don’t 
get your point.＇である。 Lamand Wongはこの発話を「明確化要求（seeking
clarification）」と定義している。これは「ターン」によって区切られているこ
とから，「イクスチェインジ」であると判断できる。そして，規則 1から
℃日youclari命yourpoint？’と＇Idon’t get your point.’の二つの「ムーヴ」に分
割することができる。この発話に対して， BはTmnot realy sure that I'd go 
along with C's suggestion because it could only involve a few students, not the 
whole school.，を‘Ithink it is not eおilyto at悶ctmore stu吋den
換えて明確化（clari今）し， Aの要求に答えている。このことから，℃anyou 
clari命yourpoint？＇の IAには確かに要求の機能があることがわかる。
また，＇Idon’t get your point.＇には Aの要求の動機を説明する機能があると
考えられる。つまり，この二つの「ムーヴ」にはそれぞれ異なる機能が備わ
っていると考えられるのである。しかし，‘Idon’t get your point.’に対する B
のPAは存在しないため，この「アクト」の性質を断定することは難しい。
次に， Cの発話‘Oh!It is healthy and c叩 keepfit.，を見てみたい。これはA
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の発話‘Idon’t really understand what you mean’＇Good sportγ に対する返答で
ある。 Lamand Wongはこの Cの発話を「自己明確化（clari今ingoneself)」で
あると定義している。このことから，この発話は自己明確化の機能を持つ
「イクスチェインジ」であると判断できる。そして，これも規則 1から，＇Oh！’




様の理由で＇ Itis healthy and αn keep fit.，の機能を判断することも出来ない。
しかし，この二つの発話はAの発話と密接な関係を持っている。従って，こ














T: Now then…I’ve got some thing here, too. Hands up. 
What’s that, what is it? 
P: Saw. 
T: It’s a saw, yes this is a saw. What do we do with a saw? 
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P: Cut wood. 
T: Yes. You’re shouting out though. What do we do with a saw? 
Marvelette. 
P: Cut wood. 
T: We cut wood. And, erm, what do we do with a hacksaw, this 
hacksaw? 
P: Cut tres. 
T: Do we cut trees with this? 
P: No. No. 
T: Hands up. What do we do with this? 
P: Cut wood. 
T: Do we cut wood with this? 
P: No. 
T: What do we do with that then? 
P: Cutwood. 




T: We cut metal. Yes we cut metal. And, er, I’ve got this here. What’s 
that? Trevor. 
P: An axe. 
T: It’s an axe yes. What do I cut with the axe? 
P: Wood, wood. 
T: Yes I cut wood with this axe. 
things here…（etc.) 
Right . Now then, I’ve got some more 





ここで教師の発話＇ It'sa saw, yes this is a saw.' fこ注目したい。＇ It'sa saw’と
‘this is a saw.＇の LAは一見同一に思えるが，＇ It'sa saw’は生徒に情報を提供す











ここで教師の発話＇ And,erm, what do we do with a hacksaw, this hacksaw？＇を
見てみたい。この発話に対して生徒は℃uttrees.＇と答えている。つまり，こ













































1) このモデルは Sinclair& Caul出ard(1975）で発表されているが， Coul出訂d(1992) 
に再版が出ており，本稿では再版を参照した。
2) 詳細は Coulthard(1992）の 1-5頁を参照。





6) この談話資料は Sinclair& Coulthard (1975）の談話資料を Tsui(1993）が用いて分
中斤を行ったもの。
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